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Abstract
This study aimed to clarify the status of nurses’ risk-taking behavior 
during drug administration. Risk-taking behavior was analyzed by text 
mining using the data published on the Japan Medical Function Evaluation 
Organization website. Text mining focused on the reported contents 
regarding accident-related factors.
We have extracted the following four categories: [Low risk awareness and 
poor compliance with rules], [Forgetfulness and optimistic judgment due to 
multiple tasks], [Omission of tasks due to overconfidence in self-management 
ability], and [Prescription confirmation and poor information transmission 
due to overwork]. Nurses were less aware of the risks involved during drug 
administration, resulting in the omission of work and optimistic judgment. 
Furthermore, risk-taking behaviors happened because of time pressure 
and communication between nurses. This situation was judged, and the 
action was decided according to one’s perception. Therefore, nurses need to 
understand how to perceive their risks, patterns of thinking and judgment, 
and the situation of risk-taking behavior.
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経験年数では、 0 ~ 2 年目が299人と最も多く、
次いで 3 ~ 5 年目が115人、 6 ~10年目までが91人
と、経験年数が多くなるにつれ対象人数が減少して
いた。配属年数では 0 ~ 2 年目が453人、 3 ~ 5 年目
が145人、 6 ~10年目が58人と経験年数と同様、経
験年数が多くなるにつれ、対象人数は減少してい
るが、 0 ~ 2 年目の人数が経験年数の約1.5倍であっ
た。従って経験年数が少ない人ほど、与薬事故及び
ヒヤリ・ハットを起こし、また、配属年数において













































抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
思い込む 212 シート 61 行く 36
行う 196 処方箋 56 知る 35
思う 170 自分 54 伝える 35
薬剤 169 渡す 53 カルテ 34
自己 116 内容 53 コール 34
怠る 112 入る 53 状態 34
ダブル 104 考える 52 飲む 33
内服薬 102 出来る 51 申し送る 33
忘れる 84 リーダー 47 入れる 33
業務 78 受け持ち 46 本人 33
焦る 78 血糖 44 単位 32
思い込み 69 ワーク 42 昼食 32
セット 65 病棟 42 ナース 31
見る 65 当事者 40 重なる 30
情報 63 受ける 39 状況 30
インスリン 62 気づく 38 名前 30
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